

















































































の観測施設を見学した。         （藤井理行） 




Mr. Li Yuansheng is a Chinese scientist from Polar 
Research Institute of China. His born place was Inner 
Mongolia. He grew up in a small village in the grassland 
near the boundary between Inner and Outer  Mongolia. He 
graduated from Nanjing University and got his B.Sc. in 
geochemistry in 1982.  His first job after the graduation 
was in Hebei Geological College as an assistant professor 
in fluid inclusion geochemistry in minerals from 1982 to 
1986.  He moved to the Institute of Geochemistry, 
Chinese Academy of Sciences in late 1986, and studied 
fluid inclusions in minerals in Fluid Inclusion Research 
Laboratory. In 1987 he was appointed as the Head of the 
Fluid Inclusion laboratory. He had worked in the lab. for  
9 years from 1986 to 1995. He was the first young fellow
in charge of the project (1988-1991) supported by 
National Science Foundation of China due to his 
discovery of natural immiscibility in granite magma. 
Late 1994 he got the visa to stay in Canada for one 
year as a visiting scholar, and his financial support could 
be from Chinese Academy of Sciences.  But instead of 
visiting Canada he chose to move to the Polar Research 
Institute of China in 1995 because of his interest in 
Antarctic glaciology. His first experience of field work in 
Antarctic glaciology was through a collaborative study 
with Japanese polar glaciologists. He has learned much 
from Prof. O. Watanabe, Prof. Y. Fujii, Dr. H. Motoyama, 
Prof. T. Yamanouchi and other Japanese scientists on 
polar glaciology, snow and  atmospheric chemistry, and 
how to operate inland traverse on Antarctic ice sheet. He 
joined the JARE 38th to Dome Fuji Station in 1996/1997 
season. After he came back to China, he, as the leader of 
CHARE inland traverse party, went to Antarctica two 
times for inland ice sheet expedition from Zhongshan 
Base to Dome A.  In 1998/1999 season, he and his 
members succeeded in setting up new glaciological 
observation profile from Zhongshan Base to Dome A, 
and reached 79 degrees and 16 minutes of south. The 
distance was 1100 km from the coast. According to Prof. 
Fujii's suggestion, he collected the drifting snow samples 
on the route from Zhongshan Base to Dome A. One of the 
major chemical results from the snow samples is the 
information on the spatial distribution of nitrate in the 
Antarctic drifting snow. It provided new knowledge of 
nitrogen cycle over the Antarctica and its depositional 
process onto the ice sheet. And in his air samples 
collected in lower troposphere from Shanghai to 
Zhangshan Base to Dome A, we also acquired new 
knowledge of latitudinal distribution of freon in lower 
atmosphere; the concentration of freon in Antarctic 
plateau is higher than middle latitudes in southern 
hemisphere, and increases with the elevation in Antarctic 
ice sheet. 
It is well known that the Japanese polar glaciologists 
have more than 30 years of experiences in Antarctic ice 
sheet expedition, middle 
and deep ice core drilling. 
The Dome Fujii ice core is 
the best one in the world 
both in its quality and its 
drilling rate of progress. It 
is a great contribution of 
Japanese scientists to the 
international glaciology, not 
only in science but also in 
technology. Mr. Li's 
research work on Antarctic 
glaciology has profited a lot from the glaciologists of 
National Institute of Polar Research, Japan. Antarctic ice 
sheet and Arctic Greenland ice cap play an important role 
on the global change. We can obtain lots of important 
knowledge on variation of atmospheric circulation from 
the chemical species and dusts in polar snow and polar 
ice cores. The two largest glaciological research profiles 
in eastern Antarctic ice sheet (Syowa Base to Dome F, 
and Zhongshan Base to Dome A), and also the most 
important ice core drilling sites in Dome Fuji and Dome 
A, have been and are being developed by JARE and 
CHARE, respectively, both being Asian Antarctic 
activities. Mr. Li Yuansheng will be actively involved in 
research activities related to snow, ice core and 
atmospheric chemistry on Dome A, and still will be 
interested in Dome F field work and Dome F second deep 
ice core drilling project in the future. 
Snowfall, dust-fall and environment of atmosphere 
during winter and spring in northern China are also 
interesting research objects. Mr. Li is conceiving a plan 
about this. The cold air mass gives strong influence on 
the weather of the most parts of China and Japan.  In 
these few years sand and dust storms have occurred 
frequently in northern China in winter and spring. We 
also should be concerned of climate change in that region. 
Chemical species, water and the dust in the fresh snowfall 
can represent the environment of atmosphere above the 
area. Seasonal and annual variations of the sources of 
these species, water vapor and dust (in different sizes) can 
be used to provide some important information about the 
features of atmospheric circulation. For this purpose, 
building a long distance field observation profile in north 
of China is necessary and very important. The 
observation profile should be from Huhehaote to 
Xilinhaote, Wulanhaote and Mohe, with a length of about 
2000km. The direction of the profile will be southern 
west to northern east, almost vertical to the main wind 
direction.  If we carry on the field observation and 
collect the snow and dust samples in the profile in every 
January and February, we would obtain much new 
information. 
平成１３年度研究計画












































































































































































CASES(Canadian Arctic Shelf Exchange Study)国際共同研
究計画が立案され、実施に向けた砕氷観測船確保にむけ
た努力が行われている。 
北極海洋科学会議（ AOSB: Arctic Ocean Sciences 
Board）では北極海の大陸棚と海盆域の循環・交換プロセス
の解明を大きな研究目標としており、大西洋サイドで計画さ











・ートロムソ大学Cesar La Hoz氏の ISスペクトルのenhance
したプラズマラインに見られるビームプラズマ不安定、ドイ
ツ・マックスプランク研究所J. Roettger氏 によるPMSE エコ
ーの EISCAT レーダーと SSR レーダーの比較による散乱機











































































































討していくことになった。                （森本真司） 
第１１回北極圏環境研究センター運営委員会





















究者からの要望集約等について活発な意見が出された。                        
（藤井理行） 
























て紹介があった。                  （麻生武彦） 
北極科学委員会評議会（I A S C ） 
（１） 一般報告 
 2001年４月22～28日、カナダ、ヌナブート自治州の首都、
イクアリットでArctic Science Summit Week (ASSW)が開催さ
れ、4 月26日（木）に2001年度の IASC 評議会が開催され
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は毎年４月に Project Catalogueとして出版されている。 
(2.1) 今年の評議会で報告された研究プロジェクトについて 











FATA （Feedback and Arctic Terrestrial Ecosystem）： プ
ロジェクト代表者が病気欠席のため、報告は延期された。 
ACD (Arctic Coastal Dynamics)： 本プロジェクトは













・BASIS ：ACIA （Arctic Climate Impact Assessment）に包含
する。最終報告書は今年中に配布予定。 
・BESIS： ACIA に包含される。最終報告書は配布済み。 
・Effect of UV： 本計画はすでにいくつかの報告書を刊行。
ACIA との今後の関連は検討中。ただし、本グループはすで
に形成されたネット･ワ-クを維持し、観測活動を継続する。 
・Rapid Cultural and Social Change： Exe utive Committee 
は国際北極社会科学協会と協議し、本計画を同協会の
計画とすることに同意を得ている。 
・ADD (The International Arctic Environmental Data 
Directory)： 本計画の現在の形での活動は中止となり、将
来の形は JCADM(Joint Committee on Antarctica Data 




ACIA ： Arctic Climate Impact Assessment： 本計画の基
本構想は IASC で生まれたものである。その科学執行委員
会には IASC 代表が参加している。ACIA の委員長である Dr. 
R. W. Corellは本計画を IASC プロジェクトに位置づけること
に合意し、評議会は承認した。 
(2.4) その他 
IASC Human-Rangifer Systems Program および Problems 
of Indigenous People Project の報告書が刊行された。 
（３） IASC の2000年決算､2001年予算が報告され､承認された。 
（４） IASC Strategy 




















（６） 北極大学と IASC の関係 








（７） The Arctic Science Summit Week (AESSW)の今後の予定 
2002：Groningen、 Nether land、 ４月21?26日 
2003：Kiruna、 Sweden、 ４月７? 12日 
2004：Iceland 
（８） その他 
韓国の 2000年の北極域における観測活動が Dr. 
Boo-Keum Khim (KORDI)によって報告された。韓国はIASC
加盟を申請中。次期 IASC 会長に Dr.David Drewry が再選
された。Dr. P.J.Webberが副会長に選出された。 (渡辺興亜) 


















な資産運用が提案され、承認された。       (佐藤 薫) 











































海洋科学 WG 、物理環境観測 WG 、気候変動 WG 、持続
性毒物―現状と効果 WG 







ムで開催することが決まった。           （伊藤 一）
第２０回北極海洋科学会議( A O S B ) 





AOSB 立案の IAPP(International Arctic Polynya Program)
計画のノースウオーター国際計画の成果が Deep Sea Res.
特集号としてとりまとめ中である。次期プログラムとして
CASES(Canadian Arctic Shelf Exchange Study)計画の予算
獲得状況が報告された。また、APARD(Arctic Paleo-River 
Discharge)計画の進行状況が報告された。 ADSOF  











2002年４月最後の ASSW 週間にオランダで開催される。 
（福地光男） 
Canada - Japan Theme 2002 Arctic Science 
P l a n n i n g  M e e t i n g報告 
























＊SHEBA : Surface Heat Budget of the Arctic Ocean 
SBI : Western Arctic Shelf ? basin Interactions 



















 「みらい」と Sir Wilfrid Laurierの航海予定が説明された。
チュクチ海からボーフォート海におよぶ海域で、主な観測ラ
インは計４～５本となる予定である。 












また、ワークショップの中で、Sir Wilfrid Laurierを見学した。 
今後のスケジュールとして、2001年秋に、日本でワークショ
ップを行ない、その場でさらに詳細且つ具体的な計画が詰
められていく予定である。              （牛尾収輝） 
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北極関連出版物
・ IASC – PROGRESS  No.4－2000, No.1,2－2001  発行：International Arctic Science Committee 
・ Russian Literature on Arctic and Antarctic Research  No.1,3,4,6－2001
発行：EcoShelf, St. Petersburg 
内容：ロシアの北極、南極研究の文献リスト
・ Witness the Arctic, Winter 2000/2001, Vol 8 
発行：The Arctic Research Consortium of the United States 
・ ニュースレター 特定領域研究 B 「極域氷床深層コア解析による地球環境変動の復元研究」No.5  26/12/2000 
特集 北極氷床コア解析による気候変動研究
発行： 極地研究所・気水圏部門
・ NSIDC Notes  No. 34 December 2000  
      発行： National Snow and Ice Data Center, University of Colorado 
Information 
北極関連国際研究集会
· International Polynya Symposium 2001 – Polynyas in
changing polar seas
    カナダ, Quebec city: 2001 年 9 月 9‐13 日 
    Contact: Jody Deming, Committee Chair 
    E-mail: martin.fortier@giroq.ulaval.ca 
· Bering Sea Summit 2001
    アメリカ、Anchorage、Alaska; 2001 年 10 月 1-5 日 
    Contact: Suzanne Marcy  
E-Mail: marcy.suzanne@epa.gov  
· XIV International Conference on Marine Geology
ロシア、Moscow: 2001 年 10 月 24‐29 日 
Contact: Vyacheslav Gordeev 
· Arctic Feedbacks to Global Change
フィンランド、Rovaniemi: 2001 年 10 月 25‐27 日 
Contact: Peter Kuhry, E-Mail: peter.kuhry@urova.fi 
    Arctic Center, University of Lapland, Finland 
· 7th Zonenshain International Conference on Plate
Techtonics 
    ロシア、Moscow: 2001 年 10 月 30‐31 日 
 Contact: Institute of the Lithosphere of Marginal 
Seas RAS 
    E-mail: verba@ilran.ru, office@ilran.ru 
http://www.nsu.ru/science/rsgsgt/tsr.htm, 
http://www.students.web.ru/~sgt/tsr.htm 
· Changes in Climate and Environment at High Latitudes
    ノルウエー、Tromsø: 2001 年 10 月 31 日‐11 月 2 日 
 Contact: Conference Sec. Kai-Runa Mortensen, 
E-mail: kairm@ibg.uit.no 
Department of Geology, University of Tromsø,  
Norway 
http://www.ibg.uit.no/geologi/konferanser/clienvir 
· The Arctic Ocean  - Progress in Arctic Ocean Research
of Past Decades 
  スウェーデン、Stockholm: 2001 年 11 月 5‐7 日 
  Contact: Anne-Marie Goeasson 
E-mail: anne@kva.se 
   http://www.polar.kva.se/arctic_ocean_conference.html 
· The 17th International Symposium on Okhotsk Sea and
Sea Ice 
      日本、Hokkaido: 2002 年 2 月 24‐28 日 
  Contact: Kunio Shirasawa  
    E-mail: OSCORA@pop.lowtem.hokudai.ac.jp 
★ IASC の ホ ー ム ペ ー ジ  (http://www.iasc.no/) の










電話：03-3962-4806  FAX：03-3962-5719  e-mail: mon@nipr.ac.jp 
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2001 年 9月 10日以降 （冬期間） 
ニーオルスン行きのフライトスケジュールは以下の通りです。現地観測計画を立てる際の参考にして下さい。 











岩坂 泰信  名古屋大学大学院環境学研究科・教授 
木村 龍治  東京大学海洋研究所・教授 
高橋 正征  東京大学教養学部・教授 
岡野 章一  東北大学大学院理学研究科・教授 
高橋 修平  北見工業大学工学部・教授 
増澤 武弘  静岡大学理学部・教授 
（所内委員） 
内藤 靖彦  企画調整官 麻生 武彦  教授 
江尻 全機  研究主幹 神山 孝吉  教授 
神田 啓史  資料主幹 森脇 喜一  教授 
藤井 理行  北極圏環境研究センター長（委員長） 山内  恭  教授 
佐藤 夏雄  情報科学センター長 伊藤  一  助教授（幹事） 
福地 光男  南極圏環境モニタリング研究センター長 
白石 和行  南極隕石研究センター長 
センター長・教授 藤井 理行 (ふじい よしゆき) 氷河気候学 
教授 麻生 武彦 (あそう たけひこ) 超高層物理学 
助教授 伊藤 一 (いとう はじめ) 海洋雪氷学 
助教授 佐藤 薫 (さとう かおる) 大気科学 
助手 工藤 栄 (くどう さかえ) 水圏生態学 
助手 牛尾 収輝 (うしお しゅうき) 極域海洋学 
助手 森本 真司 (もりもと しんじ) 大気物理学 
助手 堤  雅基 (つつみ まさき) 超高層物理学 
兼任教授 佐藤 夏雄 (さとう なつお) 磁気圏物理学 
兼任教授 福地 光男 (ふくち みつお) 海洋生態学 
兼任教授 山内 恭 (やまのうち たかし) 大気物理学 
兼任教授 森脇 喜一 (もりわき きいち) 自然地理学 
兼任助教授 東 久美子 (あずま くみこ) 雪氷学 
客員教授 李 院生（中国極地研究所） (リー・ヤンシェン) 地球化学 
研究支援推進員 
事務補佐員 
吉岡 美紀 
坂井 雅子 
(よしおか みき) 
(さかい まさこ) 
